

























More researchers have recently been beginning to acknowledge the importance of the role of
 
historiography in the history of political thought and to treat historiography as a critical part of
 
political thought. Hume scholars are also nowadays devoting considerable attention to his
 
historiography,History of England (1754-62). In this article,I investigate Hume’s historiogra-
phy of Scotland in his History of England,uncovering the reason why Hume,a Scot,engaged in
 
writing a history not of Scotland but of England. Hume subverted the tradition of Scottish Whig
-Presbyterian historiography of ancient constitutionalism from a Royalist-Episcopalian perspec-
tive, while he also refuted another version of ancient Scottish constitutionalism of Royalist
-Episcopalianism,seeing no ideal ancient constitution in the past of Scotland but only countless
 
factions and disorder. According to Hume,it was only the union with England in1707that got
 
rid of feudal anarchy and secured law and order there,which was a landmark in the history of
 
Scotland.


































































































イデオロギー」）は、独立国スコットランドの歴史物語を描いたフォーダン John of Fordun（c.1320-c.
84）や、それを継承したボイースHector Boece（c.1465-1536）の歴史叙述を源泉にして??、16世紀
にブキャナンGeorge Buchanan（1506-82）とノックス John Knox（1505-72）の手によって明確に












































































































































































































































































































































本の形式を前提にして取り扱い、以下の版の、巻・頁を示す。The History of England,From the Invasion of Julius
 
Caesar to the Revolution in 1688,6vols.,ed.William B.Todd,Indianapolis,1983.『論集』は Essaysと略記して
以下の版の頁を示す。Essays, Moral, Political, and Literary,ed.Eugene F.Miller,Indianapolis,1987. 書簡につい
ては、The Letters of David Hume,2vols.,ed.John Y.T.Greig,Oxford,1932からは Lettersと略記して巻・頁を、
New Letters of David Hume,eds.Ernest C.Mossner and Raymond Klibansky,Oxford,1954からはNew Letters
と略記して頁を示す。
３ 合同に先立つスコットランドでの論争において、合同推進派のシートン William Seton やクロマティ伯George
 




５ 代表はPocock 1999-2005、その位置づけをめぐっては犬塚 2008a。Pocock 2005も参照されるべきである。
６ 例えば、Kelley and Sacks eds.1997やRogers and Sorell eds. 2000所収の論考を参照。ホッブズの歴史叙述をめ
ぐる研究状況について山田 2007。
７ 『イングランド史』の再評価という点でヒューム研究史上の画期をなすのはGiarrizzo 1962とForbes 1975である。
『イングランド史』を扱ったそれ以後の研究として、大野 1977；Wexler 1979；舟橋 1985；Capaldi and Livingston
 
eds.1990；坂本 1995；Hicks 1996；O’Brien 1997；Pocock 1999-2005；Gillingham 2001；犬塚 2004；犬塚
2008a。
８ Forbes 1975．
９ Pocock 1957；Kramnick 1967；Smith 1987．
10 但し、ヒュームがウィッグの歴史叙述を批判したことは、彼がトーリーであることを意味しない（Mossner 1941；














15 本文の次の２段落の叙述は、主として、Mason 1987；Kidd 1993に依拠する。そのほかの成果としてRobertson
1985；Allan 1993；Brown ed. 1997；Kobayashi 2006。
16 Fordun,Chronica Gentis Scotorum,1385;Boece,Scotorum Historiae a prima gentis origine,1526.
17 Buchanan,De Iure Regni Apud Scotos, Dialogus, 1579, and Rerum Scoticarum Historia, 1582;Knox, The
 
History of the Reformation in Scotland,1586-87.
18 註41を参照。
19 James Henrisoun,Exhortation to the Scottes to Conforme Themselfes to the Honourable,Expedient,and Godly
 
Union betweene the Two Realmes of Englande and Scotlande,1547. イングランド人によるそうした解釈の代表は、
合同直前の論争のなか公刊されたWilliam Atwood,The Superiority and Direct Dominion of Imperial Crown of
 
England over the Crown and Kingdom of Scotland,1704。




22 Innes,A Critical Essay on the Ancient Inhabitants of the Northern Parts of Britain or Scotland,1729. キッド
は、このイネスの次に、スコットランド啓蒙による歴史叙述を位置づける。それは文明社会の発展史の観点からスコッ
トランド史を再解釈し、スコットランドの過去を脱神話化した、というのが彼の解釈である（Kidd 1993：chs.6-9）。
23 ?オシアン」の訳詩の歴史的信憑性を否定した論考における言及である。‘Of the Authenticity of Ossian’s Poems,’

















ンの著作 Collections Relating to the History of Mary,Queen of Scotland,4vols.,1727-28を、第Ⅳ巻のメアリ・ス
チュアートをめぐる叙述において頻繁に典拠としている（ex. Ⅳ：73，86，87，89-92，95，99，100，102，105-115，
389，393，394；cf.New Letters 208）。Hume 1995によれば、第Ⅳ巻註においてヒュームは同書に48パラグラフで言
及している（ibid.など前掲表記を除く明示的な言及回数）。
29 Drummond,The History of Scotland from the year 1423 until the year 1542 Containing the Lives and Reigns
 
of James I, II, III, IV, V ,1655;cf.Kidd 1993:28,166-168,175,180,576.
30 ノックスの歴史解釈に対する批判は、Ⅲ：457；Ⅳ：40-42，388，393；Letters Ⅰ：300。
31 Spottiswoode,History of the Church of Scotland,1655;cf.Kidd 1993:23. Keith,The History of the Affairs
 






34 Goodall,An Examination of the Letters,Said to be Written by Mary Queen of Scots,1754. Hume 1995によれ
ば、グッドールについて、第Ⅳ巻註の36パラグラフが言及する（ibid.など前掲表記を除く）。
35 これは直接には、William Tytler,Enquiry Historical and Critical into the Evidence against Mary Queen of
 














40 スコットランドの条文貴族（Lords of article）の制度に対してヒュームは極めて批判的である（Ⅴ：333；Essays
515）。
41 ヒュームは、復古期のスコットランド史を論じるにあたり、第64・66章、そして特に第69章において、長老派ロバー
ト・ウッドロウ Robert Wodrow（1679-1734）のHistory of the Sufferings of the Church of Scotland,1660-88,
1721-22に依拠し、またこの史書を高く評価する（Ⅵ：228，372，417，418）。名誉革命体制に適合するように、長老
派を急進主義から切り離し、世俗権力や王政との和解を試みたウッドロウの歴史叙述についてKidd 1993：59-69。
98 犬 塚 元
42 以下、本段落におけるヒュームのイングランド史解釈については、犬塚 2004：ch.4；犬塚 2008aを参照。
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